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Asian papaya fruit fly Bactrocera papayae is one of the insects’ pest that is very 
destructive and causing severe damage to guava, Psidium guajava, Linn. Details             
on B. papayae are still lacking compared to the other species such as B. carambolae          
and B. cucurbitae. This study was conducted to determine the number of larval         
instars, the life cycle and ovipositional preference of the B. papayae on guava.  
 
Result showed that the B. papayae underwent three larval instars which can be 
determined by morphometric characters of the length and width of the larvae’s         
bodies. The body length for the first, second and third instars were 1.27 ± 0.03,             
4.33 ± 0.05 and 7.84 ± 0.07 mm respectively, whilst the width for the body were          
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0.23 ± 0.01, 1.04 ± 0.01 and 1.85 ± 0.03 mm respectively. Moulting took one day for 
each larval instar.  
 
In the life cycle study, the percentage of individuals survived decreased as                      
the stages changed from egg until adult. Findings showed that the eggs                   
hatched after 1.16 days. Larvae underwent three instars and survived for                     
12.02 ± 0.13 days before entering the pupal stage. Pupae collected emerged as the       
adults after 7.03 ± 0.08 days. It was observed that the longevity of the adult                   
male B. papayae was not significantly (P>0.05) different compared to the female adult.   
  
The ovipositional preference could be determined by investigating the number of        
larvae laid by single female per guava. Bactrocera papayae female was                 
observed preferred to oviposit on the mature guavas in both choice and                           
no-choice experiments.  There was no significantly different between the numbers           
of ovipositional punctures made and larvae laid on guavas in the choice and                    
no-choice experiments.  
 
There was a significantly different (P<0.05) in the number of larvae obtained                    
at different maturity stages in both choice and no-choice experiments. In the              
choice and no-choice experiments, the numbers of larvae observed were         
comparatively higher in more ripened guavas than less ripened ones. This indicated        
that mature guavas provide more needs and nutrients required by the larvae to grow. 
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Lalat buah Asian Papaya, Bactrocera papayae merupakan salah satu serangga         
perosak yang menyebabkan kerosakan yang teruk pada buah jambu batu,               
Psidium guajava, Linn. Maklumat-maklumat terperinci berhubung spesies ini              
masih berkurangan jika dibandingkan dengan spesies-spesies lain seperti                          
B. carambolae dan  B. cucurbitae. Kajian ini telah dijalankan untuk mengenalpasti 
bilangan instar larva, kitaran hidup dan kecenderungan beroviposisi B. papayae ke atas 
buah jambu batu.  
 
Keputusan menunjukkan bahawa B. papayae melalaui tiga peringkat instar larva           
dan ianya boleh ditentukan berpandu kepada ciri-ciri morfometrik iaitu panjang             
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dan lebar badan larva. Panjang badan bagi instar pertama, kedua dan ketiga             
masing-masing ialah 1.27 ± 0.03, 4.33 ± 0.05 dan 7.84 ± 0.07 mm, manakala               
lebar badan masing-masing pula ialah 0.23 ± 0.01, 1.04 ± 0.01 dan 1.85 ± 0.03 mm. 
Proses salin kulit bagi setiap peringkat larva mengambil masa sehari.  
 
Dalam kajian kitar hidup, peratusan individu-individu yang hidup berkurang            
dengan perubahan peringkat dari telur sehingga peringkat dewasa. Keputusan 
menunjukkan telur-telur menetas selepas 1.16 hari. Larva melalui tiga peringkat         
instar serta hidup selama 12.02 ± 0.13 hari sebelum memasuki peringkat pupa.            
Pupa bertukar menjadi lalat dewasa selepas 7.03 ± 0.08 hari. Pemerhatian             
mendapati bahawa kemandirian lalat jantan dewasa B. papayae didapati                       
tidak  bererti (P>0.05) dengan kemandirian lalat betina dewasa.   
 
Kecenderungan untuk mengoviposit boleh ditentukan dengan mengkaji bilangan        
larva yang dihasilkan oleh seekor betina pada sebiji buah jambu batu. Lalat               
betina B. papayae lebih cenderung secara bererti (P<0.05) untuk mengoviposit             
telur pada buah jambu batu berumur yang lebih matang hari dalam kedua-dua    
eksprimen  pilihan dan tanpa pilihan yang telah dijalankan. Tiada perbezaan             
bererti didapati pada bilangan cucukan oviposisi mahupun bilangan larva pada           
jambu batu dalam eksperimen pilihan mahupun tanpa pilihan. 
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Keputusan menunjukkan terdapat perbezaan yang bererti (P<0.05) bagi bilangan         
larva yang diperolehi bagi peringkat kematangan yang berbeza bagi kedua-dua          
ujikaji. Dalam ujikaji dengan pilihan dan tanpa pilihan, bilangan larva-larva                
secara perbandingan adalah lebih banyak pada buah jambu batu yan lebih                 
matang. Ini menunjukkan bahawa buah jambu matang menyediakan lebih keperluan         
dan nutrien yang diperlukan oleh larva-larva untuk tumbesaran. 
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